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づくりに関する考察 : 笠間市を事例として
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Abstract
　In recent years, tourism behavior is changing, 
and diversified individual travel is in great 
demand.
　Under such circumstances, “Sake Brewery 
Tourism”, expected to revitalize the consumption 
of local sake and other new products, is being 
advocated to convey the appeal of local sake that 
exists in various parts of Japan.
　In this article, on the occasion of participating 
in the “College Student Tourism Community 
Planning Contest”, we conducted field surveys and 
interviews in the case of Ibaraki Prefecture, which 
is the most popular brewery area in the Kanto 
region, but is currently not well known around the 
country. As a result, we found that the number of 
tourists was concentrated at the time of the event 
and the tourism resources were not fully utilized. 
There is a need to work on year-round tourism.
　We proposed the following policies that could be 
considered a model for “Sake brewery tourism”. 　 
① Increasing opportunities to come into contact 
with local sake 
② Integration with other local cultures
③ Citizen participatory workshops
④ Development of secondary transportation
⑤ Public Relations by region 
　As a result, it is acknowledged that the local 
economy will be revitalized and an increasing 
large number of local people will have a stronger 
sense of community to the area, attracting 
repeated visitors throughout the year.
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の年間観光入込客数は 6183 万 6000 人、笠間市は 370 万
4000 人で、県内では上位 4 位の入込客数であった。上
位 5 市町村の入込客数を以下に示す（表 1）。
3．調査方法と結果
（1）調査方法












































写真 1（左） 笠間稲荷神社（筆者撮影） 
写真 2（右） 稲田御影石 石切山脈（筆者撮影） 
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写真 1（左） 笠間稲荷神社（筆者撮影） 
写真 2（右） 稲田御影石 石切山脈（筆者撮影） 
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写真 2（右） 稲田御影石 石切山脈（筆者撮影）
表 1  2018年度茨城県入込客数上位 5 市町村
（単位：千人）
市町村 大洗町 つくば市 ひたちなか市 笠間市 水戸市
入込客数 4531 4217 3922 3704 3676
（出典：平成 30 年度茨城県観光客動態調査より）
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写真 3 発表に使用したスライド（筆者撮影） 
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写真 3 発表に使用したスライド（筆者撮影） 
 



















注 2） 長期化する円高・デフレの不況による経済の悪化に対し、2013 年 1 月 11 日に閣議決定された経済対策。東日本大震災からの復
興の前進と共に、政策の基本哲学を「成長と富の創出の好循環」の方針へと転換させていくことを目指した。
注 3）  平成 28 ～ 30 年度の 3 年間は、観光庁の「テーマ別観光による地方誘客事業」の一つとして事業が採択され、令和元年度からは、
公益社団法人日本観光振興協会のテーマ別観光推進事業の一環として当協議会の事務局を運営し、酒蔵ツーリズム事業の継続・
発展を目指している。
注 4） 宴会において乾杯を日本酒で行うことで、清酒消費の増加や文化振興を図る目的で制定される「乾杯条例」の 1 つ。笠間市では、
伝統工芸である「笠間焼」の酒器を使い、地場産業の発展や地域愛の醸成を図っている。
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